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　NAWDP の正式名称は National Association 






































































① 2015年度 NAWDP 年次カンファレンス（2015
年 5月 4日 ～ 6日 ） に お け る、NEP イ ニ シ ア
チブをテーマとしたワークショップ “Building 




Kimberly Staley が司会を務め、2014年度 NEP














② NAWDP ホームページに掲載された NEP イ
ニシアチブの概要説明・募集要項・応募様式 4








　NEP 第 1期 は 2014年 8月 ～ 2015年 7月 に































































































取りで Bridget Brown は、「できていない者は
不合格にした」と指摘した。なぜ、この点が最も
重要なのか。それは、ホームページの概要説明に














Q1 あなたは認定労働力開発専門職 (CWDP) ですか。    □ はい　□ いいえ
Q2 主として以下の誰を対象に働いていますか（1つだけ選択）。
　 □ 成人　　□  若年者　　□  企業・雇用主　 □  特定カテゴリー層
Q3 労働力開発に従事して何年ですか。
　 □  1年未満　　□ 1年以上 2年未満　　□ 2年以上 5年未満　　□  5年以上
Q4 受講者はメンター制度を利用できます。性別の希望はありますか。
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Q1 応募の経緯 上司である Kim Staley から











毎回参加した。 一 般 会 員 の 参 加 も あ る
Webinar と共催のこともあっ








James Weatherly. 第 10 区の
ディレクター／ボードメン
バー。電話とメールで数回や





































































































注：第 2 節で述べたように、1 回目のメールでは 10 個の質問項目、2 回目は追加で 2 ～ 3 個の質問項目を送り、回




Diana Wong Saldivar は、人がまだやっていな
いような仕事は、そもそも上位の職位がないらし
いことに気づき、今後のキャリアパスを思案して

































































































































































































corporate-leaders（2015 年 6 月 2 日閲覧）
7 例年、年次カンファレンスは 5 月、若者支援シン
ポジウムは 9 月に実施されている。いずれも全
体セッションとたくさんのワークショップとから











の委員長は、同社副社長の Kimberly Staley だ。
KRA 在籍者にとっては、応募において身近さが
あったのかもしれない。
9 メンターの選出方法については、2015 年 6 月 9
日、Kimberly Staley にメールで問い合わせたが、















Raising the Next Generation of NAWDP: 
What NEP Initiative Is
　The purpose of this paper is to describe 
what NEP Initiative is, which NAWDP 
(National Associat ion of Workforce 
Development Professionals, U.S.A.) began in 
2014. NEP, New and Emerging Professionals, 
requires selected (at most) ten participants 
35 years and under to study their own job as 
research project and discuss it among them at 
the monthly virtual meeting.
　The reason NAWDP began this initiative 
is that the board members were afraid of 
the future of this organization, whose board 
composed of the older generation.  NEP 
initiative brings about many hints to Japan, 
where there is no counterpart of NAWDP.
　The author uses four kinds of data. (1) audio 
and visual data of the workshop on NEP 
at the conference May 2015, (2) application 
guidelines of NEP on its HP.  (3) interview 
with Ms. Bridget Brown, Executive Director of 
NAWDP, at the conference, (4) email questions 
to three participants, with whom I exchanged 
our name cards after the conference.  The 
ﬁndings are the below.
　(1) The selection committee places great 
importance on the readiness to higher 
administrative and managerial positions, which 
is evaluated through the writing of applicants, 
to the several questions such as “if you were 
part of NAWDP Leadership, for what issues 
and/or initiatives would you be most likely to 
promote?”
　(2) NEP participants encourage one another 
and have a sense of community.  This is 
important for them because they are young 
professionals who often feels isolated at their 
own workplace crowded with older and 
seasoned professionals.
　(3) NEP participants widen their ﬁeld of 
vision at the meeting, which makes them 
go out of their own workplace and get new 
knowledge and perspective as for the whole 
industry of workforce development.
　A lot of young people are unclear about 
what the career pathway of workforce 
development professionals is like, which is 
the same as in Japan.  Therefore, the author 
thinks that this opportunity of NEP initiative is 
critical to the younger generation and that we 
can learn several lessons from this initiative.
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